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１．『英文フォーム』（1946 or 1947） →「指示文書１」
２．『工業会社及び商事会社の財務諸表に関する指示書』（Jul. 1947） →「指示文書２」


















１．“Supplemental Data To Be Submitted With Financial Statements ESS/RS 259.04”
２．“Comparative Balance Sheet ESS/RS 257.04”
３．“Profit and Loss Statement ESS/RS 256.04”
なお，「指示文書１」を構成する上記資料［１］∼［３］のNDL分類番号は次のとおり。
聖学院大学論叢 第 26 巻 第２号 2014年
― 212 ―
１．ESS(A)11671 D 13∼E 11
２．ESS(A)11671 E 12∼F 14，ESS(A)11672 A 1∼2
３．ESS(A)11672 A 3∼10
「指示文書２」










２．“Instructions with Respect to the Detail Balance Sheet (Exhibit C)”
詳細貸借対照表に関する説明（C表） 7-27頁
３．“Instructions with Respect to the Detail Profit and Loss Statement (Exhibit D)”
損益計算書に関する説明事項 27-32頁
４．“Instructions with Respect to the Surplus Reconcilement Statement (Exhibits E)”
剰余調整計算書に関する説明次項（別表E） 33-35頁
５．“Instruction with Respect to Plan for Disposition of Accumulated Undivided Profits
(Exhibits F)”
蓄積未処分利益処分案に関する説明次項（F表） 35-37頁
６．Exhibit A SUMMARY BALANCE SHEET
A表 総合貸借対照表 38頁
７．Exhibit B SUMMARY PROFIT AND LOSS STATEMENT
B表 総合損益計算書 39頁
８．Exhibit C BALANCE SHEET
C表 貸借対照表 40-50頁
９．Exhibit D PROFIT AND LOSS STATEMENT
D表 損益計算書 51-57頁
10．Exhibit E SURPLUS RECONCLIMENT STATEMENT
E表 剰余金調整計算書 58-59頁





イ．45頁の “Instruction” と６頁の “Exhibit” から成る計 51頁の文書である。“Exhibit” は A
∼Eと題されており，A∼E各１頁（Dのみ２頁）で計６頁である。









２．“Instructions with Respect to the Balance Sheet (Exhibits A and B)”
貸借対照表に関する説明事項 3-30頁
３．“Instructions with Respect to the Profit and Loss Statement (Exhibits C)”
損益計算書に関する説明事項 30-41頁
４．“Instructions with Respect to the Surplus Reconcilement Statement (Exhibits D)”
剰余調整報告（別表D号）に対する指示 41-43頁
５．“Instructions with Respect to Plan for Disposition of Accumulated Undivided Profit
(Exhibits E)”
蓄積未処分利益処分案に関する指示 43-45頁
６．Exhibit A COMPARATUVE BALANCE SHEET
別表A 比較貸借対照表 46頁
７．Exhibit B COMPARATUVE BALANCE SHEET
別表 B 比較貸借対照表 47頁
８．Exhibit C PROFIT AND LOSS STATEMENT
別表C 損益計算書 48頁
９．Exhibit D SURPLUS RECONCLIMENT STATEMENT
別表D 剰余金調整報告 49-50頁

















6-2．「指示文書１」の比較貸借対照表すなわち “Comparative Balance Sheet ESS/RS 257.04” の概要
⑴ 10頁から成る比較貸借対照表である。
⑵ ２頁以降には文書番号 “ESS/RS 257.04” が付されている。




⑹ 各決算期の記入欄の両脇，左側に “Leave this column blank” 欄があり，右側に “Increase
or Decrease (Total)” 欄が設けられている。
⑺ １頁目のヘッダーおよびフォームのみを抜粋したのが図１である。
6-3．「指示文書１」の損益計算書すなわち “Profit and Loss Statement ESS/RS 256.04”
⑴ ４頁から成る損益計算書である。
⑵ 全頁に文書番号 “ESS/RS 256.04” が付されている。
⑶ 全頁に頁番号が付されている（例えば１頁目は page 1 of 4）。
⑷ １頁目のヘッダーには会社の名前（ローマ字，英訳の両方）と，会計期間の日付を記入す
る欄が設けられている。











⑷ 各決算期の記入欄の両脇，左側に “Leave this column blank” 欄があり，右側に “Increase

































内会社株式（Shares in Japanese Companies），［４］は同業組合及ビ協同組合ニ対スル投資

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル前受金（Advances Received on Consignments ‒Out）。
Ⅸ．国内長期負債
［１］∼［９］のうち，［４］［５］［６］［７］以外は「指示書１∼３」で共通である。［４］は未
償還社債（Mortgages and Debentures Outstanding），［５］は役員ヨリノ長期借入金
（Long―Term Borrowings from Officers and Employees），［６］は旧勘定ヘノ支払勘定（Due
to Old Account），［７］は新勘定ヘノ支払勘定（Due to New Account）。
Ⅹ．繰延収入
［１］∼［７］のうち，［３］以外は「指示書１∼３」で共通である。［３］は前受サービス料



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るといえ，「指示文書３」の “General Information” 中，次の記述が示す “ESS/RS 257.04” および
“ESS/RS 256.04” とは，「指示文書１」のことであるといえよう。
「Some time ago, the Research and Statistics Division, Economic and Scientific Section (ESS/RS),
Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), issued standard forms of financial statements
(Balance Sheet, Form ESS/RS 257.04 , and Profit and Loss Statement, Form ESS/RS 256.04) with
a comprehensive memorandum of instructions as to how these statements should be prepared. It has
now become necessary to replenish the supply of these forms and instructions, and it was decided to
take advantage of this opportunity to make minor revisions in the forms and instructions and




































⑶ 山田ひとみ「GHQ/SCAPによる会社財務報告に関する『英文フォーム（1946 or 1947）』の分析―
⑴鐘淵紡績株式会社の英文財務諸表との比較―」『聖学院大学論叢』第 26巻，第１号，2013（平成
25）年 10 月。山田ひとみ（Oct, 2013）として表記。
⑷ GHQ/SCAP, Instruction for preparation of Financial Statements of Manufacturing & Trading
Companies (Kogyo―Gaisha Oyobi Shoji―Gaisya No Zaimu Shohyo Sakusei Ni Kansuru Shijisho). ,







黒澤清「史料：日本の会計制度〈１〉∼〈16〉」『企業会計』，第 31巻，第１∼12 号，第 32巻，第１∼４
号，1979（昭和 54）年１月∼1980（昭和 55）年４月。「企業会計原則の歩み」『企業会計』第 36巻，
第１号，1984（昭和 59）年１月。『〈新版〉近代会計学』現代商学全集第 16巻，春秋社，1962（昭
和 37）年。
黒澤清他「〈座談会〉企業会計制度の基盤―わが国会計法制の 30 年」『企業会計』第 30巻，第 12 号，






















GHQ/SCAP, Instructions For Reporting Companies (1951)., GHQ/SCAP Records (RG 331, National
Archives and Records Service), (Compiled by National Diet Library).
GHQ/SCAP, Instructions for the Preparation of Financial Statements. , GHQ/SCAP Records (RG 331,
National Archives and Records Service), (Compiled by National Diet Library).
GHQ/SCAP, Instruction for preparation of Financial Statements of Manufacturing & Trading Com-
panies (Kogyo―Gaisha Oyobi Shoji―Gaisya No Zaimu Shohyo Sakusei Ni Kansuru Shijisho). ,
GHQ/SCAP Records (RG 331, National Archives and Records Service), (Compiled by National
Diet Library).
GHQ/SCAP, Instructions For Reporting Companies (Hokoku―Gaisha No Tameno Shiji―Sho). , GHQ/




Analysis of the “The English Form” (1946 or 1947) in Company
Financial Reports Submitted to the GHQ/SCAP :
(2) Comparison with other “Instructional Documentation”
Hitomi YAMADA
Abstract
Japanese Occupation GHQ/SCAP English financial statements were analyzed by the author of
this article, of which “The English Form” (1946 or 1947) is considered to be the oldest of the
original documents, and compared it with other “instructional documentation”. The conclusion is
that “the English form” (1946 or 1947) is an authentic document of the time that was actually
issued.
Key words; Instructional documentation, Economic and Scientific Section (ESS) Financial State-
ments GHQ/SCAP
聖学院大学論叢 第 26 巻 第２号 2014年
― 228 ―
